





















【Abstract】In schools across Japan, the issue of students refusing to go to school is
increasingly becoming more complex and varied. Recent trends have shown that the per-
centage of elementary and middle school students who refuse to go to school is at an all-
time high. Thus, attention has been focused on free schools as a place that supports
children who refuse to go to school. Free schools welcome students who have become
unable to go to school. On the other hand, due to the higher awareness of the issue of
children who refuse to go to school, there are many university students who wish to
learn about this issue in university classes. However, in universities, the focus is on
learning and acquiring knowledge about the issue itself; opportunities are rare for uni-
versity students to interact with children who have experienced this issue. 
This paper reports the implementation and progress of a program through which univer-
sity students who had an interest in the issue could interact with elementary school stu-
dents who attend a free school. Through the program, both the university students and
free school students developed deeper relationships through such activities as games and
exploring the university campus. Moreover, a survey was distributed to the university
students, and a qualitative analysis was conducted on changes in the state of mind of the
university students before and after the program. As a result, it was suggested that
before the program, the university students held anxieties about interacting with the
children and had biased views of the issue of children refusing to go to school. After the
program, the university students saw changes in their impressions of this issue and felt
that their perspectives were widened. Furthermore, this paper discusses the significance








調査（2017）によると、不登校児童生徒の割合は 1.47%であり、68 人に 1 人が不登校とな
っている。学校種別にみると、小学校では 0.54%に対して中学校は 3.25%と高い割合を示















決定・選択の重視を特徴としている。欧米では 1960 年代の終わりから 1970 年代始めに注
目されはじめ、日本でも 1990 年頃から登場しさまざまなタイプのフリースクールが存在


























交流プログラムは 2017 年 9 月と 2018 年 6 月の 2 回にわたり実施した。いずれも 1 日で
10 時から 15 時の 5 時間程度で行われた。交流プログラムの参加者は、首都圏のフリースク
ールに通う小学生 3～6 年生と、首都圏の私立大学で児童心理学のゼミに所属する大学生 3～
4 年生であった。加えて双方の教員が引率を行った。小学生の参加人数は、2017 年 24 名、

























1）第 1 回交流プログラムの経過（2017 年）
体育館で行われた第 1 回目の交流プログラムは、フリースクール側も大学生側もやや緊
張な面持ちでスタートした（写真 1）。交流プログラムの内容を Table1 に示した。大学生
は、司会、ゲーム進行、ルール説明、フリーの 4 つの役割を分担して進められた。まず、
子どもと大学生の人数バランスをみながら 5 つのチームに分かれた。1 つのチームは子ど
もが 4～5 名、大学生が 4 名程度で構成した。はじめにアイスブレイクタイムの枠組みで
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写真1　開会式の様子 写真2　ゲーム（人間知恵の輪）の様子
10:30-10:35             開会式
10:40-10:55             アイスブレイクタイム（自己紹介ゲームなど）
10:55-12:00             ゲーム（ボール運び、人間知恵の輪、手つなぎ鬼）
12:00-13:30             昼食、フリータイム
13:30-14:30             ゲーム（フルーツバスケット、ハンカチ落とし、じゃんけん列車）
14:30-14:40             閉会式










2）第 2 回交流プログラムの経過（2018 年）
フリースクールの子どもたちを大学に招いた第 2 回目の交流プログラム（Table2）は、開









写真3  大学探検の様子 写真4  大学探検報告会の様子
11:30-11:35             開会式
11:35-11:50             アイスブレイクタイム
11:50-13:00             大学探検（グラウンド、図書館，研究室、教室など）
13:00-14:00             学生食堂で昼食
14:00-14:20             大学探検報告会
14:20-14:30             閉会式
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